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Initial and emergency response systems for natural disasters  
in emergency management-related organizations in mountainous areas 
 
-A proposal for the development of a regionally completed system to support isolated areas- 
 
Kuroda Rie 1) 
 
Abstract 
A City in a mountainous area was noted as an area where each village will be isolated in the 
event of a disaster, making it difficult for outside emergency aid to reach. This study was 
conducted with the aim of identifying issues regarding initial and emergency response systems of 
emergency management-related organizations that will be in charge of directing rescue 
operations in the event of a disaster, and to propose the development of a regionally completed 
system to support isolated areas.  
A survey was conducted involving staff of the municipal government, fire department, police 
department, and hospitals of the city in order to investigate issues regarding initial and 
emergency response systems to be operated by each organization in the event of a disaster. 
Ten categories such as [unclear specific role activities of rescuers], [inadequate system for 
accepting injured and sick residents] were reported as issues regarding initial and emergency 
response systems. In addition, proposals were made for the development of eight systems, such as 
"establishment of a resident-centered system" and "measures for securing medical equipment."
In order to enable emergency response operations to be completed within the community, it is 
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容をすべて 1 台の IC レコーダーで録音を行っ
た．インタビューは原則 1 回とし，所要時間は









けた今後の希望の 2 点とした． 
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necessary to establish systems that can be operated using the local human and material 
resources, such as developing a plan to carry out and mutually understand each organizational 
role and collaborative planning of an information sharing method, which can be used even in 
times of disaster. 
 
Key words：the initial and emergency period，response system，mountainous areas， 
emergency management-related organizations，isolated areas 
 
Ⅰ．はじめに
A 県東部に位置する B 市は，人口が約 30,000
人規模の小都市である．B 市の住民の平均年齢
は 43.92 歳，高齢化率は 25.5%（全国の高齢化
率 26.6%）である（日本医師会，2020）．市の
面積は約 160 平方 km で，森林率 84%と豊かな




























































































































容をすべて 1 台の IC レコーダーで録音を行っ
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消防 2 名（11.1%），警察 2 名（11.1%），病院 10
名（55.6%），年代は 30 代 2 名（12.5%），40 代 3
名（18.7%），50 代以上 11 名（68.8%），平均勤務
年数は 26.44（SD=7.91）年で，災害対応部署経
験年数は 7.91（SD=9.29）年であった（表 ）． 
質問紙調査対象者は，男性 21 名（56.8%），女
性16名（43.2%），勤務機関は市役所8名（21.6%），
消防 2 名（5.4%），警察 2 名（5.4%），病院 26 名
（67.6%）であった（表 ）． 
職種は，行政職員 15 名（40.6%），救急救命士
2 名（5.4%），警察官 2 名（5.4%），医師 3 名（8.1%），
看護師 7 名（18.9%），助産師 1 名（2.7%），薬剤
師 2 名（5.4%），臨床放射線技師 2 名（5.4%），







（94.6%），実施していない 2 名（5.4%），過去 





  n % 
性別 
男性 10 55.6 
女性 8 44.4 
勤務機関 
市役所 4 22.2 
消防 2 11.1 
警察 2 11.1 
病院 10 55.6 
年代 
30 代 2 12.5 
40 代 3 18.7 
50 代以上 11 68.8 
  M SD 
勤務年数 26.44 7.91 
災害対応部署経験年数 7.91 9.29 
 
表 質問紙調査対象者の基本属性
  n % 
性別 
男性 21 56.8 
女性 16 43.2 
勤務 
機関 
市役所 8 21.6 
消防 2 5.4 
警察 2 5.4 
病院 26 67.6 
職種 
行政職員 15 40.6 
救急救命士 2 5.4 
警察官 2 5.4 
医師 3 8.1 
看護師 7 18.9 
助産師 1 2.7 
薬剤師 2 5.4 
臨床放射線技師 2 5.4 
臨床検査技師 2 5.4 
管理栄養士 1 2.7 
 M SD 
年齢 46.76 9.81 
勤務年数 21.19 9.41 
災害対応部署経験年数 2.86 4.08 






て指揮をとる管理監督者 57 名を対象とした． 
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 n % 
食糧 
備蓄なし 17 53.1 
1～2 日分 9 28.1 
3～4 日分 4 12.5 
5 日以上 2 6.3 
飲料水 
備蓄なし 18 56.2 
1～2 日分 8 25.0 
3～4 日分 4 12.5 
5 日以上 2 6.3 
医薬品 
備蓄なし 16 50.0 
1～2 日分 9 28.1 
3～4 日分 3 9.4 
5 日以上 4 12.5 
衛生用品 
備蓄なし 16 50.0 
1～2 日分 8 25.0 
3～4 日分 5 15.6 
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表 自施設における防災訓練の実施
  n % 
防災訓練 
実施した 35 94.6 
実施していない 2 5.4 
過去 1 年間の 
訓練実施回数 
（n=35） 
2 回以上 27 77.1 
1 回 5 14.3 
不明 3 8.6 
防災訓練の
内容 
消火訓練 14 37.8 
避難訓練 9 24.3 
エレベーター訓練 7 18.9 
災害対策本部訓練 2 5.4 
避難所派遣訓練 1 2.7 
AED 使用訓練 1 2.7 
 
表 多施設合同での防災訓練の実施
  n % 
合同訓練 
実施した 12 32.4 




1 年以内 9 75.0 
1 年以上 2 年以内 2 16.7 
不明 1 8.3 
合同訓練 
実施施設 
病院と病院 3 8.1 
行政と消防 3 8.1 
行政と行政 2 5.4 
病院と老人保健施設 2 5.4 
行政と避難所となる施設 1 2.7 
警察と行政 1 2.7 
合同訓練の
内容 
トリアージ訓練 3 8.1 
消火訓練 2 5.4 
避難所派遣訓練 2 5.4 
NBC 災害ブロック訓練  2 5.4 
救出・救助訓練 2 5.4 
情報伝達訓練 2 5.4 
避難訓練 1 2.7 
エレベーター訓練 1 2.7 




訓練の実施時期が 1 年以内 9 名（75.0%），1 年以
上 2 年以内 2 名（16.7%），不明 1 名（8.3%）で
表 災害に対する施設設備の備え
  n % 
耐震・ 
免震設備 
すべての建物に設備あり 21 56.8 
一部の建物に設備なし 9 24.3 






衛星携帯電話 12 32.4 
防災無線 12 32.4 
災害時専用通信回線 8 21.6 
衛星電話 6 16.2 
緊急時用の LINE グループ  1 2.7 








支援情報共有ツール 1 2.7 
衛星回線インターネット 0 0.0 





自家発電機 31 83.8 
貯水槽 18 48.6 







給水協定 1 2.7 
井戸設備 0 0.0 
わからない 1 2.7 
−　　−6
防災関係機関における発災時の初動 ・応急期の活動体制の提案
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表 初動・応急期における活動体制構築に向けた今後の希望
カテゴリー  サブカテゴリー  


























































人員確保方策の検討  潜在医師や看護師に支援依頼の連絡システムがあるとよい  
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表 初動・応急期における活動体制の課題
カテゴリー  サブカテゴリー  









































各地区の自主防災会長が 1 年交代であり組織が弱体化している  
地域のつながりが希薄になってきている  
地区で実施する防災訓練の参加者がいつも同じになっている  
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の課題は 7 つ（図 1），体制整備の提案は 8 つの



















































































































































ou_guidelines.pdf，2020 年 12 月 23 日 
内閣府(2014)．地区防災計画ガイドライン． 
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/guidline.p
df，2020 年 12 月 23 日 
日本医師会(2020)．地域医療情報システム． 
http://jmap.jp/cities/detail/city/19204，2020 年







総務省（ 2020 ）．消防法． https://elaws.e-
gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000186 ，
2020 年 12 月 23 日 
髙田由紀子，東岡宏明（2017）．実動訓練への参
加を通じてみた院内災害教育の課題．Japanese 
















山口博史（2015）．2014 年 2 月山梨県豪雪災害と
地域社会の対応．都留文科大学研究紀要，82，85-
98． 

























































































































ou_guidelines.pdf，2020 年 12 月 23 日 
内閣府(2014)．地区防災計画ガイドライン． 
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/guidline.p
df，2020 年 12 月 23 日 
日本医師会(2020)．地域医療情報システム． 
http://jmap.jp/cities/detail/city/19204，2020 年







総務省（ 2020 ）．消防法． https://elaws.e-
gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000186 ，
2020 年 12 月 23 日 
髙田由紀子，東岡宏明（2017）．実動訓練への参
加を通じてみた院内災害教育の課題．Japanese 
















山口博史（2015）．2014 年 2 月山梨県豪雪災害と
地域社会の対応．都留文科大学研究紀要，82，85-
98． 
−　　−15
